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ﺍﻟﻤﻠﺨﺹ

ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﻋﻼﻗﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺒﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ :ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ.

ﻟﺫﺍ ﻓﻘﺩ ﺍﺘّﺒِﻊ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ،ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﻲ :ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ،ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ

ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻭﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺫﻟﻙ ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ
ﻗﺼﺩﻴﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ  133ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ.

ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ

ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻜﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﻩ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﻭﺠﺎﺀ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ

ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻪ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ.

ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

)ﺍﻹﻨﺎﺙ( .ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺃﺩﺒﻴﺔ( ،ﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻜﺎﻨﺕ
ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ(.

ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﻔﺘﺎﺤﻴﺔ :ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺗﺎﺭﻳﺦ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﻨﺸﺮ2013/3/17 :

ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﺳﺘﻼﻡ ﺍﻟﺒﺤﺚ2012/8/6 :
123

Causes of Academic Underperformance in Al-Ahliyya Amman
University (AAU) as Evaluated by Hindrance Students
Abstract
The study aims to identify the evaluation level of academic
underperformance causes from the perspective of hindrance students at
Al-Ahliyya Amman University (AAU), and the relation between these
causes and other variables: sex, type of faculty and students’ academic
year.
To achieve this purpose, the analytical descriptive methodology
was used, and a questionnaire which consisted of three domains of
causes of academic underperformance was prepared. These domains
were: the educational (academic) domain, students' personality and
social relationships, and family and economic status. For this reason a
sample of (133) male and female students was chosen by the intentional
method.
The study showed that the level of causes behind academic
underperformance of Al-Ahliyya Amman University (AAU) students
according to total tool was moderate; likewise, students' individual
assessments of these causes for each domain of the tool were moderate.
The domain concerning educational (academic) difﬁculties came in the
ﬁrst rank, difﬁculties concerning students' personality and social
relationships came second, and difﬁculties related to family and
economic status came in the third rank.
There were signiﬁcant statistical differences of the sex variable,
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the signiﬁcance was in favor of females; there were signiﬁcant statistical differences of the faculty variable (sciences/arts), the signiﬁcance
was in favor of the students in scientiﬁc faculties’ and there were signiﬁcant statistical differences of the academic year variable, the signiﬁcance was in favor of ﬁrst and second year students.
Key Words: Academic Underperformance, Al-Ahliyya Amman University.
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ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ:

ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺜﻝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻗﻤﺔ ﺍﻟﺴﻠﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ

ﺍﻟﺜﺭﻭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﺇﺫ ﺘﻬﺘﻡ ﺒﺼﻔﻭﺓ ﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺌﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ  18-24ﻋﺎﻤﴼ ،ﻭﻫﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ

ﻴﻌﻭﻝ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ .ﻭﻗﺩ ﺤﻅﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﺎﻫﺘﻤﺎﻡ ﻜﺒﻴﺭ ﻨﻅﺭﴽ ﻟﺩﻭﺭﻩ
ّ
ﻓﻲ ﺍﻻﺴﺘﺠﺎﺒﺔ ﻟﻤﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺨﻁﻁ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻘﻠﻴﻠﺔ
ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ،ﻭﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺠﻭﺩﺓ ﺃﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﺨﺭﻴﺠﻴﻥ ،ﻭﺘﻌﻤﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻋﻠﻰ ﺭﻋﺎﻴﺔ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻫﺏ ﺍﻟﻤﻤﻴﺯﺓ ،ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺇﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻭﺍﻫﺒﻬﻡ

ﻭﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻟﺴﺩ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺴﻭﻕ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﺼﻭﻝ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ

ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ).ﺍﻟﺸﻤﻴﻤﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺨﻴﻝ ﺍﷲ 1423 ،ﻫـ؛ ﺍﻟﻤﻨﻴﻊ1420 ،ﻫـ(.

ﻭﻟﻜﻲ ﺘﺤﻘﻕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻻ ﺒﺩ ﻤﻥ ﺍﻹﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ

ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺘﺭﺒﻭﻴﺔ
ﻭﺠﻬﺎﺯﴽ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﴼ ﻴﺭﺘﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﺘﺒﺩﺃ ﺒﺄﻫﺩﺍﻑ ﻭﻤﺩﺨﻼﺕ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻠﺘﻨﻔﻴﺫ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺘﻨﺘﻬﻲ ﺒﻤﺨﺭﺠﺎﺕ ،ﻭﻻﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺨﻀﻊ ﻟﻭﻗﻔﺔ ﺘﻘﻭﻴﻤﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﺴﺘﻤﺭﺓ

ﻭﻤﻨﻅﻤﺔ ﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬﺎ ﺍﻟﻤﺭﺴﻭﻤﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺨﻁﻁ ﻟﺘﺤﺴﻴﻥ
ﺃﺩﺍﺌﻬﺎ ﻭﺭﻓﻊ ﻜﻔﺎﺀﺘﻬﺎ)ﺍﻟﺘﻝ.(1979،

ﻭﻫﻨﺎﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺜﺭ ﻤﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺘُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ

ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺘﻬﺎ ﺍﻷﺩﺒﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﺨﺫ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ
ﺼﻭﺭﴽ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻭﻤﺘﺒﺎﻴﻨﺔ ،ﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺄﺴﺭﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻗﻌﻪ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ,ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺭﺘﺒﻁ ﺒﺒﻴﺌﺘﻪ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ
ﻤﺎ ﻴﺘﺼﻝ ﺒﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ,ﻭﺘﻤﺜﻝ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﻨﺘﻴﺠﺔ ﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻻﻨﺸﻐﺎﻝ

ﺍﻵﺒﺎﺀ ﻭﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻋﻥ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ ،ﻭﻷﻭﺠﻪ ﺍﻟﻘﺼﻭﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﺕ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﻓﻲ ﻜﻝ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻭﻏﻴﺭ ﺍﻟﻨﻅﺎﻤﻴﺔ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺒﻴﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ

ﺍﻷﺨﺭﻯ )ﺼﻘﺭ.(2003،

ﻭﻻ ﺸﻙ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﻤﺜﻝ ﺒﺎﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
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ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺩﻭﺭﻫﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ

ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﻭﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺇﺫ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺼﻘﻝ ﺸﺨﺼﻴﺘﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ
ﺘﻁﻭﺭ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﺌﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﻜﻤﻝ ﻭﺠﻪ.

ﻭﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻴﺭ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ،ﺃﻥ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ

ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻫﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﻭﺍﺘﺞ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺼﺤﻴﺔ ﻤﺎ ﺩﺍﻤﺕ ﺘﻘﻊ ﻓﻲ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻭﻟﻜﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻋﻬﺎ

ﻋﻥ ﺤﺩﻭﺩﻫﺎ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻴﺔ ﺒﺼﻭﺭﺓ ﻤﻠﻔﺘﺔ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻴﺸﻜﻝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻭﻁﻨﻴﺔ ﺘﺴﺘﻨﺯﻑ ﻁﺎﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ )ﻁﻼﻓﺤﺔ .(2006 ،ﻭﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﺒﻴﻌﻲ ﺃﻥ ﺃﻱ ﺇﺼﻼﺡ ﺘﺭﺒﻭﻱ ﻴﺠﺏ ﺃﻥ
ﻴﺒﺩﺃ ﺒﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺼﺩ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ ﺒﺈﺠﺎﺯﺍﺘﻪ ﻭﻨﻭﺍﺤﻲ ﻗﺼﻭﺭﻩ ﺒﻬﺩﻑ ﺭﻓﻊ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻭﺼﻭﻝ ﺇﻟﻰ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺭﺘﻔﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﻟﺫﺍ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭ

ﺍﻟﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻨﻅﺭﺓ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ .ﻭﺘُ َﻌ ّﺩ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺍﺠﻪ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ،ﻭﻤﺎ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﺴﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﺍﻟﺭﺌﻴﺴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻜﻔﺎﺀﺓ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻴﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﺠﻭﺩﺘﻬﺎ ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩﻫﺎ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

ﻭﻴﻭﺍﺠﻪ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻟﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻤﻊ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻓﻲ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﻬﺎ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ* ،ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ ،ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺎﺱ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﻀﻤﻥ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺘﻲ

ﺘﻔﺭﺽ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺘﻬﺎ ﻭﺃﺴﺎﺘﺫﺘﻬﺎ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻓﻀﻝ
ﺍﻟﺴﺒﻝ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ،ﻭﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﺎ.

ﻭﻟﻜﻥ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﹱﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻓﻼﺒﺩ ﻤﻥ ﺩﺭﺍﺴـﺔ

ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻤﻥ ﺠﻤﻴﻊ ﺠﻭﺍﻨﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺇﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﻟﺒﻌﺽ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ،ﺴﺎﻋﺩ

ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺃﻓﻀﻝ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻓﻀﻝ .ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻨﺘﺞ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ﻫﻨﺎ ،ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ،ﻤﻬﻴﺄً ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﺼﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺨﻝ ﻓﻲ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻱ.
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ﺘﺄﺴﺴﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎﻡ  ،1990ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺭﺍﺌﺩﺓ ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻫﻲ ﻤﻌﺘﻤﺩﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩﴽ ﻋﺎﻤﴼ ﻭﺨﺎﺼﴼ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻫﻲ ﻋﻀﻭ ﻓﻲ ﺍﺘﺤﺎﺩﺍﺕ

ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .ﻭﻜﻭﻨﻬﺎ ﺃﻭﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ

ﺍﻷﺭﺩﻥ ،ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺒﺈﻤﻜﺎﻨﻴﺎﺘﻬﺎ ﺍﻟﻤﺎﺩﻴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺴﻌﻰ ﺩﺍﺌﻤﴼ ﺇﻟﻰ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺒﻴﺌﺔ
ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﺘﻤﻴﺯﺓ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺸﺠﻴﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﺒﺭﺍﻤﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﺍﻟﻬﺎﺩﻓﺔ ﺇﻟﻰ

ﺇﺜﺭﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻭﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺒﺈﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻜﻭﺍﺩﺭ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻫﻠﺔ
ﻭﺘﻨﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺍﻀﻌﻴﻥ ﻋﺎﻤﻝ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻷﻜﻤﻝ ﻓﻲ ﻤﻘﺩﻤﺔ

ﺍﻷﻭﻟﻭﻴﺎﺕ ،ﺇﺫ ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺼﻘﻝ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻪ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﻼﻤﺢ ﺘﻁﻭﺭ

ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺘﻤﻴﺯﻫﺎ.

ﻭﻗﺩ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﺍﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ

ﺨﻼﻝ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ )ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ .ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻤﻤﺎ ﺘﻁﻠﺏ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺭﺼﺩﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﺩﺭﻜﻬﺎ

ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺍﻗﺘﺭﺍﺡ ﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ.

ﺇﻥ ﺘﺤﺩﻴﺩ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻷﺒﺤﺎﺙ ﺫﺍﺕ

ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺭﻜﻴﺯﺓ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ
ﺘﺴﺘﻨﻴﺭ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﺍﻟﻨﻬﻭﺽ ﺒﻭﺍﻗﻊ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭﻩ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ.

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺘﻤﺤﻭﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻭﻗﻴﺎﺱ ﺃﺜﺭ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ،ﺇﺫ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﻋﻼﺠﻬﺎ ﺃﺤﺩ ﻤﻜﻭﻨﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺸﺎﻤﻠﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻷﻥ ﺠﻭﻫﺭ ﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻫﻭ ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻴﻬﺎ .ﺤﻴﺙ
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ﺃﻥ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﴼ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻤﺅﺸﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻟﻠﻤﺅﺴﺴﺔ
ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺘﺩﻨﻲ ﺠﻭﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺨﺭﺝ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ .ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻠﻭﺭﺕ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻲ
ﻤﻼﺤﻅﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜ َﺘ ْﻴﻥ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻋﻤﻠﻬﻤﺎ؛ﺇﺤﺩﺍﻫﻤﺎ ﻋﻀﻭ ﺩﺍﺌﻡ ﻓﻲ ﻟﺠﻨﺔ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﺠﻭﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻴﺔ

ﻤﺩﻴﺭﺓ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻬﻡ ،ﻭﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ،

ﻭﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﺍﻟﻤﺘﺘﺎﺒﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﺍﺭ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ ،ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻏﻠﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺘﻨﺤﺼﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻵﺘﻴﺔ :ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ

ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺠﺩﻴﺩﺓ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ،

ﺃﻭ ﻭﺠﻭﺩ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺒﻴﺌﺘﻪ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻨﺩﺭﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺤﻭﻝ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﺩﻓﻊ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﻴﻥ ﻹﺠﺭﺍﺀ ﻫﺫﻩ

ﻟﺘﻌﺭﻑ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
ّ
ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ .ﻭﺒﺎﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺘﺴﻌﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺌﻠﺔ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ﺃﺴﺌﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

 .1ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ

ﻨﻅﺭﻫﻡ؟

 .2ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a= 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ

ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟
 .3ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a= 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ

ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ؟
 .4ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a= 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ
ﻋﻨﺩ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؟

ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺴﻌﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻵﺘﻴﺔ:
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 .1ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

 .2ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺘﺄﺜﻴﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻋﺩﺩ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ( ﻓﻲ ﺘﺒﺎﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ
ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﺭﺠﻊ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ:

 .1ﺃﻨﻬﺎ ﺘﺘﻨﺎﻭﻝ ﻤﻭﻀﻭﻋﴼ ﺠﺩﻴﺭﴽ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﺤﻴﺙ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻅﺎﻫﺭﺓ

ﻤﻠﻤﻭﺴﺔ ﻭﻭﺍﻀﺤﺔ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻋﻠﻰ ﺤﺩ

ﺴﻭﺍﺀ ،ﻟﺫﺍ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺤﺠﻡ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻤﺭﴽ ﺒﺎﻟﻎ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ.

ﻟﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﺒﻁﴼ ﺒﺄﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻓﺈﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﻜﺘﺴﺏ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻭﻨﻬﺎ
ّ .2

ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﻓﺌﺔ ﻤﺴﺘﻬﺩﻓﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺸﺭﺍﺌﺢ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﺎ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﻭﺍﻟﺘﻐﻴﻴﺭ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ

ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﻠﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ.

 .3ﺭﺒﻤﺎ ﺘﻜﺸﻑ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ،

ﻓﻬﻲ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﻐﺫﻴﺔ ﺭﺍﺠﻌﺔ ﻟﺫﻭﻱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺴﺎﻋﺩ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺨﻁﻴﻁ ﻭﺍﻟﺘﻘﻭﻴﻡ ﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ
ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺒﻬﺎ.

 .4ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻝ ﺃﻥ ﻴﺴﺘﻔﻴﺩ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺃﺩﻭﺍﺘﻬﺎ ﻭﺘﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ.

ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻤﺼﻁﻠﺤﺎﺕ:

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻟﻠﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ:

ﻴﻘﺼﺩ ﺒﻪ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﻩ .ﺃﻭ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ -ﻜﻤﺎ ﻴﻌﻜﺴﻪ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻟﻪ -ﻋﻥ
ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻝ) ،(% 65ﺍﻷﻤﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ ﻴﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺤﺼﻭﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﺃﻭ

ﻭﻗﻑ ﻟﻘﻴﺩﻩ ،ﺃﻭ ﺇﺠﺒﺎﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺤﻭﻴﻝ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ.

130

ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻲ ﻟﻠﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ:

ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻡ ﻓﻲ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﻴﻘﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﺨﺭﺝ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺒﺴﺒﺏ ﺭﺴﻭﺒﻪ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺃﻭ ﺍﻨﺴﺤﺎﺒﻪ ﻤﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻔﺼﻭﻝ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﺃﻭ ﺤﺼﻭﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ ﺘﺭﺍﻜﻤﻲ  65%ﻓﻤﺎ ﺩﻭﻥ .ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻨﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﺇﺠﺎﺒﺘﻪ
ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﻤﻌﺩﺓ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ.

ﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻋﻨﺩ ﺘﻌﻤﻴﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺠﺏ ﺃﺨﺫ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ ﺒﻌﻴﻥ ﺍﻻﻋﺘﺒﺎﺭ:

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱُ :ﻁﺒّﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.
ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻨﻲُ :ﻁﺒّﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ 2012 /2011ﻡ.

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻜﺎﻨﻲ :ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺇﺤﺩﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﻭﻫﻲ ﺃﻭﻝ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺩﻥ )ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ( ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺄﺴﺴﺕ ﻋﺎﻡ 1990ﻡ.

ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻲ :ﺘﻁﺭﻗﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﻜﺫﻟﻙ ﺘﺘﺤﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻭﻫﻲ :ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ.
ﺍﻹﻁﺎﺭ ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ:

ﻴُ َﻌ ّﺩ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻅﻭﺍﻫﺭ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺸﻴﻭﻋﴼ ﻭﺍﻨﺘﺸﺎﺭﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﺃﺼﺒﺢ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻤﺤﻭﺭ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﻭﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ

ﻼ ﻭﺒﺎﺤﺜﴼ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻟﻴﻀﻊ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﻴﻥ ،ﻓﻭﻗﻑ ﻜﻝ ﻤﻥ ﻤﻭﻗﻌﻪ ﻤﺤﻠ ً
ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﻭﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺤﻭﻝ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻬﺫﻩ

ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻟﻜﻨﻬﻡ ﺍﺘﻔﻘﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﻫﺎ ﻤﺅﺸﺭﴽ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﺨﻠﻝ ﻤﺎ ﻗﺩ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺘﻌﻠﻘﴼ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ
ﻭﺴﻤﺎﺘﻪ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺘﺘﻀﻤﻨﻪ ﻤﻥ ﺒﺭﺍﻤﺞ

ﻭﻤﻨﺎﻫﺞ ﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﻤﺼﺎﺩﺭ ﺘﻌﻠﻡ ،ﺃﻭ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺭﻗﻝ ﺴﺒﻝ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺘﻌﻴﻕ

ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ.
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ﻭﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﺘﻡ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ ،ﻭﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻠﻲ ﺴﺭﺩ
ﻟﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﻭﻀﻭﻉ:

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻭﺠﺭﻭ) (Pogrow, S.,1998ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﻑ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ

ﻓﻲ ﺍﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻡ ،ﻭﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻻﺴﺘﻌﺩﺍﺩ ﻨﺤﻭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻡ ﻟﺩﻯ
ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ) (230ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﺃﺜﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ،ﻭﻗﺩ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺘﺘﻠﺨﺹ ﻓﻲ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻭﺍﻻﻜﺘﺭﺍﺙ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﻭﻋﺩﻡ
ﺘﻠﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺒﻌﺽ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺍﻟﺘﻠﻘﻴﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ.

ﻭﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩﺓ ،ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ) (2001 /2000ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﻘﻝ ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﻋﻥ  2.0ﻨﻘﻁﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ

ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ :ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻭﺴﺎﺌﻝ
ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭﺓ .ﺃُﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) 826ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ( ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ
ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻋﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻎ

ﻋﺩﺩﻫﻡ ﺁﻨﺫﺍﻙ  1726ﻁﺎﻟﺒﺎ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ
ﻫﻲ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺩﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﺘﺄﺘﻲ ﺒﻌﺩﻫﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ

ﺒﺎﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ .ﻭﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﻌﺩﻡ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ

ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺘﻘﻝ ﻓﻲ
ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﻤﻊ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ

ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻭﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻝ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ  75ﺒﺎﻟﻤﺌﺔ ﻓﻲ
ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻭﺍﻀﻊ

ﻤﻌﺩﻻﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ،ﺇﺫ ﻴﺸﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻁﺭﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻭﻫﻲ
ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻪ ﻜﻠﻤﺎ ﻗﻝ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺍﺠﻪ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ
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ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺘﻔﻭﻗﻬﻡ ،ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ .ﻜﻤﺎ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ
ﻴﺫﺍﻜﺭﻭﻥ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ﺴﺎﻋﺘﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻷﺴﺒﻭﻉ ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻨﻬﻡ ﻜﺎﻨﻭﺍ ﻤﻘﺼﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺀ ﻭﺍﺠﺒﺎﺘﻬﻡ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻭﻤﺸﻐﻭﻟﻴﻥ ﺒﺄﻤﻭﺭ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺠﻤﻌﻭﻥ
ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻌﻤﻝ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﺭﻏﻡ ﻤﻥ ﻋﺩﻡ ﺸﻜﻭﺍﻫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ؛ ﺃﻱ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺘﻔﺭﻏﻬﻡ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﺒﺏ
ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﻟﺘﺩﻨﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ .ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻜﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻅﺭﻭﻓﻬﻥ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﺤﻤﻝ ﻭﺍﻟﻭﻻﺩﺓ،
ﻭﺭﻋﺎﻴﺘﻬﻥ ﻷﺒﻨﺎﺌﻬﻥ ،ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺩ ﻭﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺍﻨﺘﻅﺎﻡ ﺒﻌﻀﻬﻥ ﻓﻲ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ.

ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻏﻭﻝ ﻭﻫﺎﺭﻭﻝ )Nabbhan, M., AL-Zegoul.E& Har

 (well, 2001ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﻁﻠﺒﺔ ﻜﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ ،ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (600ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ

ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﻋﺩﺕ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻴﻥ،
ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻭﺍﻟﺩﻴﻥ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ

ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ.

ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ) (2002ﺍﻟﻤﻭﺴﻭﻤﺔ ﺒـ "ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ

ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﻏﺯﺓ" ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ
ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ،ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺇﻴﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻭﻝ ﺍﻟﻼﺯﻤﺔ
ﻟﻬﺎ .ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﻭﺼﻔﻲ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (283ﻁﺎﻟﺒﴼ

ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻤﻥ ﺤﺼﻠﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﺩﻻﺕ ﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﺃﻗﻝ ﻤﻥ ) (% 70ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜﻝ ﻨﺴﺒﺔ )(14.35%

ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ) (1972ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒ ًﺔ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺎﺕ ﺃﺼﻭﻝ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ ﻭﺍﻵﺩﺍﺏ
ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﺓ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﺸﺘﻤﻠﺕ ﻋﻠﻰ ) (39ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ

ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ :ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ) (13ﻓﻘﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ) (13ﻓﻘﺭﺓ ،ﻭﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ) (13ﻓﻘﺭﺓ ،ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ،ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
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ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻻ ﻴﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ
ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺘُ ْﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ،ﻭﺃﻭﺼﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻓﺘﺢ
ﻓﺭﻉ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻁﻘﺔ ﺍﻟﺠﻨﻭﺒﻴﺔ ﻟﻠﺘﺨﻔﻴﻑ ﻤﻥ ﻤﻌﺎﻨﺎﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻓﻲ ﻜﻴﻔﻴﺔ

ﻗﺒﻭﻟﻬﻡ ﻭﻤﺤﺎﻭﻟﺔ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺭﻏﺒﺎﺘﻬﻡ.

ﻭﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺠﺭﺍﻫﺎ ﻤﻨﺴﻲ) (2004ﻫﺩﻓﺕ ﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ

ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺫﻭﻭ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﺍﻟﺭﺱ ﺒﺎﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ،

ﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (251ﻁﺎﻟﺒﴼ ،ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺙ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻤﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩﻩ ﻭﺘﺼﻤﻴﻤﻪ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ

ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺫﻭﻱ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻤﻥ  58ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻌﺔ
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻜﺎﻵﺘﻲ :ﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﺩﺭﺱ ،ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ،ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ،
ﻭﺍﻟﺼﺤﻲ ،ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ .ﻭﻗﺩ ﻜﺸﻔﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﻌﺎﻨﻲ ﻤﻨﻬﺎ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻬﺎ

ﻋﻼﻗﺔ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺃﻨﻅﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﻤﺭﺍﻓﻘﻬﺎ ،ﻭﻤﻜﺘﺒﺘﻬﺎ ،ﻜﺫﻟﻙ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﻟﻬﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ

ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﺨﺩﻤﻬﺎ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺩﺍﺨﻝ ﻗﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘﺹ
ﻓﻲ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ،ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻭﺍﻷﺴﺭﻱ،
ﻭﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻓﻲ ﺤﺩﺘﻬﺎ ﺒﺎﺨﺘﻼﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.

ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻡ ﺜﺎﻤﺒﺴﻭﻥ ﻭﻭﺍﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﺭﺘﺭ ) (Thompson, et al , 2004ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ

ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ

ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (121ﻤﻌﻠﻤﴼ ،ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻘﺩﻤﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻫﺩﻓﺕ
ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻻﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺤﺩﺓ  ،ﻭﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻠﻭﻤﻭﻥ
ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻭﺁﺒﺎﺀﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ،ﻭﻭﺠﺩﻭﺍ ﺃﻥ ﻨﺴﺒﺔ ) (% 64ﻤﻥ ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ
ﺃﺸﺎﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻓﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺒﺎﺭﺓ "ﺃﻨﺎ ﺃﻋﺘﻘﺩ ﺃﻥ ﺍﻵﺒﺎﺀ ﺃﻭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺘﻘﻬﻡ ﺒﺸﻜﻝ ﻜﺒﻴﺭ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻼﺏ".

ﻭﺃﺠﺭﻯ ﺍﻟﻌﻜﺎﻴﺸﻲ ،ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ) (2005ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻭﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻤﻥ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ

ﻭﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ/ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ،ﻭﺘﻀﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻵﺩﺍﺏ ) (3204ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ،

ﺒﻴﻨﻤﺎ ﺘﻀﻡ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ/ﺍﺒﻥ ﺍﻟﻬﻴﺜﻡ ) (3798ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺎﻥ ﺒﺎﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ
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ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻌﺸﻭﺍﺌﻴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺘﻴﻥ ،ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺭﺍﺴﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺒﻌﺽ

ﺍﻷﻗﺴﺎﻡ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺒﻠﻐﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ) (80ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻭﺍﺴﺘﺨﺩﻤﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ
ﺒﻭﺼﻔﻬﺎ ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻀﻤﺎﻨﴼ ﻟﻠﺩﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻋﺩﺩ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ

) (42ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ) (6ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻫﻲ :ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ .ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﻟﻠﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺩﻭﺭﺍ ﻭﺍﻀﺤﺎ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺒﺩﺭﺠﺎﺕ ﻤﺘﻔﺎﻭﺘﺔ،
ﻟﻜﻥ ﻻ ﻴﻤﻜﻥ ﺇﻏﻔﺎﻝ ﺃﻱ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ،ﻭﻴﺠﺏ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ
ﺍﻟﺫﻜﺭ ،ﻭﺍﻟﻌﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﻘﺒﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻴﻭﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻔﺭﻀﻬﺎ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ.

ﻜﻤﺎ ﺃﺠﺭﻯ ﺒﻴﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )Raymond P. Perry, Steven Hladkyj, Rein-

(hard H. Pekrun, Rodney A. Clifton, and Judith G. Chipperﬁeld,2005
ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭﻝ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﺎﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﻤﻨﺨﻔﺽ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﻤﺎﻨﻴﺘﻭﻴﺎ ﻓﻲ ﻜﻨﺩﺍ ،ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺨﻼﻝ ﺜﻼﺙ ﺴﻨﻭﺍﺕ،

ﻭﻤﻌﺭﻓﺔ ﺍﻟﺘﺤﺴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻁﺭﺃ ﻋﻠﻰ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺍﻷﻭﻝ ﻋﺎﻡ 2001ﻡ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ
ﻟﻠﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻭﻤﻼﻤﺤﻪ ،ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ،ﺤﺩﺩﺕ

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺏ  524ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ ﺍﻟﻨﻔﺱ ،ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺃﻥ 28%ﻤﻥ
ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻷﺼﻠﻴﺔ ﺘﺭﻜﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﻨﻬﺎﻴﺔ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻴﻌﻨﻲ ﺨﺴﺎﺭﺓ ﻭﺍﺴﺘﻨﺯﺍﻑ ﻟﻠﻤﻭﺍﺭﺩ

ﺘﺘﻜﺒﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻭﺘﻡ ﺍﻟﺘﺭﻜﻴﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻭﺍﻁﻑ ،ﻭﺍﻹﺩﺭﺍﻙ ،ﻭﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺩﺍﺀ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺘﻘﺴﻴﻡ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﺭﺒﻊ ﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺘﻤﺕ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺘﺒﻴﻥ ﺃﻨﻬﻡ

ﺃﺼﺒﺤﻭﺍ ﺃﻓﻀﻝ ﺘﺤﻜﻤﴼ ﻓﻲ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﺃﻗﻝ ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻼﻨﺴﺤﺎﺏ ،ﻭﺘﺭﻙ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ
ﺍﻟﻤﺠﻤﻭﻋﺎﺕ ﺍﻷﺨﺭﻯ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ.

ﻜﻤﺎ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺎﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺴﻡ ) (2006ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺜﺭ

ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺭﺅﻴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ ﻟﻠﻭﺍﻗﻊ ﻭﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ،ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺘﺘﻭﺯﻉ ﻓﻲ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺤﺎﻭﺭ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ :ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ

ﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﻋﺩﻡ ﻤﻼﺤﻘﺘﻪ ﻟﻠﺘﻁﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﴼ ،ﻜﻤﺎ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺔ
ﻤﻘﺘﺭﺤﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ.
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ﻭﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻭﻨﻲ) (2006ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺩﻭﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻝ

ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺤﺼﺭﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ

ﺜﻼﺜﺔ ﻋﻨﺎﺼﺭ ﺃﺴﺎﺴﻴﺔ ﻫﻲ :ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ،ﻭﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ،ﻭﺤﺩﺩﺕ ﺍﻹﺸﻜﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﻟﻜﻝ
ﻋﻨﺼﺭ ﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ،ﻭﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﺫﻟﻙ ،ﻭﻀﻌﺕ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﴼ ﻗﻭﻤﻴﴼ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ
ﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﻨُ ّﻔﺫ ﻋﺒﺭ ﺜﻼﺙ ﻤﺭﺍﺤﻝ ،ﻜﻤﺎ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺭﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ

ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﻤﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺴﺕ ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ :ﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ
ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﻤﺴﺘﻤﺭ ،ﻭﻭﺤﺩﺓ ﻤﺸﺭﻭﻋﺎﺕ

ﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ،ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ،ﻓﻘﺩ ﻗﺎﻤﺕ ﺒﺘﺄﺴﻴﺱ ﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻟﻠﻐﺔ ،ﻭﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﻥ
ﺨﻼﻝ ﺇﻨﺸﺎﺀ ﺼﻨﺩﻭﻕ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻜﻝ ﻜﻠﻴﺔ.

ﻜﺫﻟﻙ ﻫﺩﻓﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﺜﻤﺎﻥ ) (2006ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺤﻴﺙ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ

ﻓﻲ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻹﺩﺍﺭﻴﺔ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﻨﺴﺒﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ،ﻭﺃﻥ ﺍﺘﺒﺎﻉ ﺃﺴﻠﻭﺏ ﺇﻋﻁﺎﺀ ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ
ﺍﻟﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻠﻤﺘﻐﻴﺭ ﻓﻲ ﻓﺘﺭﺓ ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﻗﺩ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺠﺩﻴﺔ ﻭﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ﻨﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﻤﻠﺘﺤﻘﻴﻥ
ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻗﻝ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ،ﻭﺘﻤﺜﻠﺕ ﺍﻟﻀﻭﺍﺒﻁ ﺍﻟﻘﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺫﻜﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﻭﻀﻊ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻟﻠﻘﺒﻭﻝ ﻓﻲ

ﻻ ﻤﺸﺭﻭﻁﴼ ﻴﺴﺘﻨﺩ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺭﺍﺤﻝ ،ﻭﻟﻜﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﺴﺘﺤﻘﺎﻗﺎﺘﻬﺎ ،ﻭﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻗﺒﻭ ً

ﺇﻟﻰ ﻓﺘﺭﺓ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻨﻭﺍﻉ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﻁﺭﻕ ﻋﻼﺝ ﻜﻝ

ﻤﻨﻬﺎ.

ﻜﻤﺎ ﺴﻌﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺨﻭﺨﺔ ) (2006ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ

ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ
ﻨﻔﺴﻪ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﺘﻌﺎﻤﻝ ﻤﻌﻬﻡ ،ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﻌﻭﺩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺯﻤﻼﺀ،
ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

ﺃﻤﺎ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻁﻼﻓﺤﺔ ) (2006ﺍﻟﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻤﺅﺘﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻫﺩﻓﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ

ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ ﺒﺤﺴﺏ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﻁﻼﻉ ﺁﺭﺍﺀ ﻋﻴﻨﺔ
ﻗﻭﺍﻤﻬﺎ ) (214ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺎﺼﻠﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺇﻨﺫﺍﺭ ﺃﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻨﻬﺎﺌﻲ ،ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺃﺩﺍﺓ
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ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﻼﺜﺔ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺭﺌﻴﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺘﻭﺼﻠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻋﺩﻡ ﺍﻟﺘﺤﻀﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺒﻕ ﻟﻠﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ،

ﻭﺠﺎﺀﺕ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺴﺘﻅﻬﺎﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﻓﻲ
ﺤﻴﻥ ﺠﺎﺀ ﺘﺴﻠﻁ ﻭﺍﻟﺩﻱ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺘﻲ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ

ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ.

ﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﻭﺍﻹﻨﺎﺙ ﻷﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻓﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻟﺘﺄﺜﻴﺭ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ(.

ﻜﻤﺎ ﺸﺎﺭﻙ ﻓﻭﺭﺴﻴﺙ ﻭﺴﺘﻭﺭﻱ ﻭﺁﺨﺭﻭﻥ )Donelson R. Forsyth , Paul A.

 (Story ,Karl N. Kelley , James H. McMilla,2009ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻭﻝ ﺘﺼﻭﺭﺍﺕ
ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺭﻴﺘﺸﻤﻭﻨﺩ ﻓﻲ ﺃﻤﺭﻴﻜﻴﺎ ﺤﻭﻝ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﺎﻫﻤﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ

ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ،ﺘﻜﻭﻨﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ) (1040ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﺨﺼﺹ ﻋﻠﻡ
ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻓﻲ ﻋﻴﻨﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﺘﺠﺎﻨﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻌﺭﻕ ﻭﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ .ﺍﺴﺘﺨﺩﻡ
ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﻭﻥ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﻜﻭﻨﺕ) 38ﻓﻘﺭﺓ( ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺩﺓ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﻫﻲ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻲﺀ ،ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ

ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ ،ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﻭﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﻀﻌﻑ
ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻝ ،ﻭﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ.

ﻭﻗﺩ ﺸﻤﻠﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺇﻴﺠﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﺴﻠﺒﻴﺔ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﺎ ﻤﺤﺎﻴﺩﺓ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺘﺒﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻟﻔﺸﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺴﻲﺀ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﻭﻝ ،ﻭﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺸﺎﻤﻝ
ﺍﻟﺫﻱ ﺠﺎﺀ ﺒﺎﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺜﻡ ﺘﻠﺘﻬﺎ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺨﺭﻯ :ﺍﻟﻤﺤﺘﻭﻯ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺭﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻓﻀﻌﻑ
ﺍﻟﺩﺍﻓﻌﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻓﻀﻌﻑ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻝ ،ﺜﻡ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻀﻌﻑ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺤﺘﻝ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻷﺨﻴﺭ.

ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻤﺸﺭﺴﺕ ﻭﺍﻻﺭﺩ )Kerry Wimshurst and Troy Allard,

 (2008ﺤﻭﻝ ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﴼ ﻓﻲ

ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺠﺭﻴﻔﻴﺙ ﻓﻲ ﺍﺴﺘﺭﺍﻟﻴﺎ ،ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻋﻠﻰ ) (5053ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﺩﺓ
ﻼ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ
ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺃﺩﺒﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺼﻤﻤﺕ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺤﺩ ﻋﺸﺭ ﻋﺎﻤ ً

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻁﻭﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.
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ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﻓﺎﻋﻠﻴﺘﻬﺎ ﻭﻤﺩﻯ ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻷﻫﺩﺍﻓﻬﺎ.
ﺒﻴﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﻤﻌﻅﻡ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺃﻜﺜﺭ

ﻋﺭﻀﺔ ﻟﻭﺠﻭﺩ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﻓﻲ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ،ﻭﻗﺩ ﺭﺘﺒﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ
ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ،ﻓﺎﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻝ ،ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﻭﺍﻡ ﻜﺎﻤﻝ ،ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ،ﻓﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ.
ﻭﻤﻊ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ

ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺘﺴﺠﻴﻝ ﺍﻟﻤﻼﺤﻅﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺍﻫﺘﻤﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺒﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺭﺍﺤﻝ

ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺴﻭﺍﺀ ﺃﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻴﺎﺴﻴﻥ) (2009ﺃﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺒﻜﺎﻟﻭﺭﻴﻭﺱ

ﻟﻴﺭﻭﻜﺱ) ،(2010ﻤﺤﻤﻭﺩ

ﻭﺼﺒﺢ) (2010

ﺃﻡ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ.

 .2ﺃﻓﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﺎﺌﺩﺓ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ

ﻤﻨﻬﺎ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﺍﻷﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺩﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ،ﻭﻁﺭﻕ

ﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ،ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻷﺼﻴﻠﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ .ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻓﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺩ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

 .3ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﻤﺎﺩ

ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ) ،(2001ﻤﻨﺴﻲ) ،(2004ﺤﺴﺎﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺴﻡ) ،(2006ﺍﻟﺒﺴﻴﻭﻨﻲ) ،(2006ﻋﺜﻤﺎﻥ)،(2006

ﻁﻼﻓﺤﺔ) ،(2006ﻤﺤﻤﻭﺩ ﻭﺼﺒﺢ) ،(2010ﻓﻭﺭﺴﻴﺙ) ،(2008ﺒﻭﺠﺭﻭ) . (1998ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﻻ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ
ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭ ً

ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ(.

 .4ﻋﺎﻟﺠﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﺒﺤﻭﺙ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺠﺭﻴﺕ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﻤﺜﻝ ﺍﻟﺠﻨﺱ ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.
ﺍﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ:

ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺩ َﻤﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﻭﺼﻔﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺤﻴﺔ،
ﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ :ﺍﻟﻤﻨﻬﺠﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ْ

ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌ ّﺩ ﺍﻷﻓﻀﻝ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﻅﺎﻫﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﻫﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ.
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ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻜّﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﺠﻠﻴﻥ ﻓﻲ

ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ2012 /2011ﻡ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻝ ﻤﻌﺩﻟﻬﻡ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻥ ) (65%ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
ﻋﺩﺩﻫﻡ) (430ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻓﻲ ) (8ﻜﻠﻴﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻭﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ.

ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺘﻡ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺤﺴﺏ ﺍﻟﺨﻁﻭﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

ُ .1ﺤ ِ
ﺼ َﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩﻫﻡ ) (430ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ.
 .2ﺍﺨﺘﻴﺭﺕ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺩﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩﻫﺎ ) (140ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﺃﻱ ﻤﺎ ﻴﻘﺎﺭﺏ )(32.6%
ﻤﻥ ﺤﺠﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻗﺼﺩﻴﺔ.
 .3ﺃُﻋﻠﻥ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺎﺭﻴﻥ ﺒﻀﺭﻭﺭﺓ ﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﻤﺭﻜﺯ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

 .4ﻋﻘﺩﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﻬﺩﻑ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ،ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ ،ﻜﻤﺎ ُﻭ ّﺯ َﻋﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻟﺘﻌﺒﺌﺘﻬﺎ.
 .5ﺍﺴﺘﻌﻴﺩﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ .ﻭﺍﺴﺘﺒﻌﺩﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻡ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺒﺠﺩﻴﺔ
ﻭﺒﻁﺭﻴﻘﺔ ﻤﻭﻀﻭﻋﻴﺔ ﻭﻜﺎﻥ ﻋﺩﺩﻫﺎ ) (7ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺎﺕ.

 .6ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻲ ﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ) (133ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﴼ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ) (2011-2012ﺍﺨﺘﻴﺭﻭﺍ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﻘﺼﺩﻴﺔ .ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ )(1
ﻴﻭﻀﺢ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﻋﻴﻨﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ )ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ(.

ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺃﻭﻻ :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ )ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻔﻴﺔ(:
ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻟﻪ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻥ:
ﺃ .ﺫﻜﺭ ﺏ .ﺃﻨﺜﻰ

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻥ:
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ﺃ .ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ

ﺏ .ﻋﻠﻤﻴﺔ

ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻟﻬﺎ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﻥ:
ﺃ .ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺜﺎﻨﻴﺎ :ﺍﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺘﺎﺒﻊ:

ﺏ .ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

ﺍﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:

ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺩ َﻤ ْﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ.
ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ ْ
ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺩ َﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ Inde-
ﻭﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻟﺭﺍﺒﻊ ْ

.pendent Samples t-test
ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﺃَ َﻋ ّﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻻﻋﺘﻤﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻁﺎﺭ

ﺍﻟﻨﻅﺭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻨﺎﻭﻟﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.

ﻭﻗﺩ ﻤﺭﺕ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺒﺎﻟﻤﺭﺍﺤﻝ ﻭﺍﻹﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ:

 .1ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻤﻊ ﺩﺍﺌﺭﺓ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻟﻠﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻰ ﻜﺸﻑ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻘﻝ ﻤﻌﺩﻟﻬﻡ

ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻲ ﻋﻥ ) (65%ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﺠﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺎﻋﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻟﻠﻌﺎﻡ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ  2012 /2011ﻓﻲ ﻤﺨﺘﻠﻑ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ.
 .2ﺃُ ْﺠ ِﺭﻴﺕ ﻤﻘﺎﺒﻼﺕ ﻓﺭﺩﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻜﺎﻤﻨﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ.

 .3ﺒﻌﺩ ﺍﻻﺴﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺴﺠﻴﻝ ﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﻭﺃﺭﺍﺌﻬﻡ ﻜﺎﻓﺔ ،ﺃﺠﺭﻴﺕ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺘﻡ ﻤﻥ
ﺨﻼﻟﻬﺎ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﻪ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ﺴﺅﺍﻝ ﻭﺍﺤﺩ ﻤﻔﺘﻭﺡ ﻴﺘﻀﻤﻥ "ﺃﺫﻜﺭ ﺃﻫﻡ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻤﻥ ﻭﺭﺍﺀ ﺘﺩﻨﻲ

ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻙ"؟.

ﻭﺤ ّﺩﺩﺕ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻓﻘﺎ
ﺼﻨّ َﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔُ ،
ُ .4
ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.
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 .5ﻭﺍﺴﺘﻔﺎﺩﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻟﺘﺤﺩﻴﺩ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ

ﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻷﻜﺜﺭ ﺘﻜﺭﺭﴽ ﻭﺫﺍﺕ ﺍﻟﻨﺴﺏ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﻓﻲ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﺼﻴﻐﺕ

ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻌﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﻀﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ.

 .6ﺒﺎﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺩﺏ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺍﺴﺘُ ْﺨﻠِﺼﺕ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

 .7ﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻬﺎ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻕ ﻭﺍﻟﺘﻭﻓﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﺇﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ
ﺍﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻔﺘﻭﺤﺔ ،ﻭﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺤﺼﻭﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻤﺭﺍﺠﻌﺔ ﺃﺩﺏ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ

ﻓﻘﺩ ﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﺒﺄﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﻗﺴﻤﻴﻥ:

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻋﺎﻤﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﺍﺴﻡ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﺩ

ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﺍﻟﻘﺴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﺸﺘﻤﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) (48ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ )(3
ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻫﻲ:

 .1ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ) (14ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ

ﻤﻥ  1ﺇﻟﻰ .14

 .2ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ) (16ﻓﻘﺭﺓ

ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ  15ﺇﻟﻰ.30

 .3ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺘﺤﺘﻭﻱ ﻋﻠﻰ ) (18ﻓﻘﺭﺓ ﻭﻫﻲ

ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻥ 31ﺇﻟﻰ .48
ﺼﺩﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ:

ﻟﻠﺘﺤﻘﻕ ﻤﻥ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﻗﻴﺎﺱ ﻤﺎ ﻭﻀﻌﺕ ﻟﻘﻴﺎﺴﻪ ﻗﺎﻤﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﺒﻌﺭﻀﻬﺎ

ﻋﻠﻰ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻤﻭﻀﻭﻉ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،

ﺤﻴﺙ ُﻁﻠﺏ ﻤﻨﻬﻡ ﺘﻭﻀﻴﺢ ﺁﺭﺍﺌﻬﻡ ﺤﻭﻝ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺸﻤﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﻨﺎﺴﺒﺘﻬﺎ

ﻟﻠﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﺤﺩﺩﺓ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺴﻼﻤﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﻠﻔﻘﺭﺍﺕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺃﻭ ﺘﻌﺩﻴﻝ ﺃﻭ ﺤﺫﻑ

ﺃﻴﺔ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﻴﺭﻯ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﻭﻥ ﺃﻨﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ .ﻭﺒﻌﺩ ﺍﻷﺨﺫ
ﺒﺂﺭﺍﺌﻬﻡ ﻭﻤﻼﺤﻅﺎﺘﻬﻡ ﺘﻡ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺘﻔﻕ ﻋﻠﻰ ﻤﻼﺀﻤﺘﻬﺎ ،ﻭﺒﺫﻟﻙ ﺃﺼﺒﺤﺕ ﺃﺩﺍﺓ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺼﻭﺭﺘﻬﺎ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ) (48ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻭﺯﻋﺔ ﻋﻠﻰ ) (3ﻤﺠﺎﻻﺕ.
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ﺩﻻﻻﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔُ ،ﻁﺒّﻘﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ
ﻋﻴﻨﺔ ﺍﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻤﻥ ﺨﺎﺭﺝ ﻋﻴﻨﺘﻬﺎ ،ﺒﻠﻐﺕ ) (31ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﻭﻤﻥ ﺜﻡ

ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ:
 -1ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺘﻜﻭﻴﻨﻲ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺘﻡ ﺍﻟﺘﺄﻜﺩ ﻤﻥ ﺼﺩﻕ ﺒﻨﺎﺀ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﻓﻕ ﻤﻌﺎﺩﻟﺔ

ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ ) ،(Cronbach Alphaﻭﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺇﻅﻬﺎﺭ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻜﻝ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ

ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒُﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ "ﺃﻟﻔﺎ" ﻟﻔﻘﺭﺓ ﻤﺎ ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻘﺭﺍﺕ

ﺍﻟﺒُﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺫﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ " ،"Cronbach's Alpha if Item Deletedﻜﻤﺎ ُﺤ ِﺴ َﺏ
ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ) (Pearsonﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﻓﻘﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒُﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ،ﻭﻗﺩ
ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ )ﺃﻟﻔﺎ( ﻭﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ).(2

ﻴﻭﻀﺢ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (2ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ "ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ" ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻘﻴﺎﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻜﻝ ﻓﻘﺭﺓ

ﻤﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺒُﻌﺩ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻤﻌﺎﻤﻝ "ﺃﻟﻔﺎ"
ﺘﻌﻜﺱ ﻤﺩﻯ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﻓﻲ ﺤﺎﻟﺔ ﺤﺫﻑ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ،ﻭﺠﻤﻴﻊ ﻗﻴﻡ "ﺃﻟﻔﺎ" ﻷﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺩﺭﺠﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻤﻥ )ﺼﺩﻕ ﺍﻻﺘﺴﺎﻕ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ( ﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ .ﺤﻴﺙ
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ "ﻜﺭﻭﻨﺒﺎﺥ ﺃﻟﻔﺎ" ﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻷﻭﻝ :ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ

)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) 0.853ﻭ (0.875ﻭﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) 0.868ﻭ (0.884ﻭﻟﻠﺒﻌﺩ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )  0.862ﻭ .(0.882

ﻜﻤﺎ ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (2ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻠّﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ )  0.495ﻭ (0.762

ﻭﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ) (0.05ﻭ ) ،(0.01ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ
ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( .ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻓﻘﺭﺍﺕ

ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻠّﻲ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ
ﺒﻴﻥ )  0.425ﻭ  (0.763ﻭﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ ) (0.05ﻭ ) ،(0.01ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ
ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.
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ﺃﻤﺎ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻤﻊ ﺍﻟﺒﻌﺩ ﺍﻟﻜﻠّﻲ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) 0.400ﻭ (0.753ﻭﺒﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﺘﺭﺍﻭﺡ ﺒﻴﻥ

) (0.05ﻭ) ،(0.01ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺕ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺼﺩﻕ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻝ ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ

ﺒﻴﺭﺴﻭﻥ ) (Pearsonﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﺒُﻌﺩ ﻤﻊ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻜﻜﻝ ،ﻭﻗﺩ ﺒﻠﻐﺕ
ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ).(3

ﻴﻠﺤﻅ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (3ﺃﻥ ﻗﻴﻡ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻤﺎ

ﺒﻴﻥ ) (0.777ﻭ) (0.880ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ) ،(0.01ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ

ﻭﺠﻭﺩ ﺍﺘﺴﺎﻕ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﻜﻝ ﺒُﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻭﺍﻷﺩﺍﺓ
ﻜﻜﻝ ،ﻓﻘﺩ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﺎ ﺒﻴﻥ ) (0.872ﻭ) (0.919ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻋﻨﺩ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ) ،(0.01ﻤﻤﺎ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻘﻴﺎﺱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.
ﺜﺒﺎﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ

ﺘﺤﻘﻘﺕ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻤﻥ ﺜﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ ﻭﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻻﺨﺘﺒﺎﺭ
)) (test-retestﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻋﺒﺭ ﺍﻟﺯﻤﻥ( ،ﺤﻴﺙ ﺃُﻋﻴ َﺩ ﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﺍﻻﺴﺘﻁﻼﻋﻴﺔ
ﺍﻟﻤﻜﻭﻨﺔ ﻤﻥ ) (31ﻁﺎﻟﺒﴼ ﻭﻁﺎﻟﺒﺔ ،ﺒﻌﺩ ﻤﺭﻭﺭ ﺃﺴﺒﻭﻋﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺜﻡ ﺤﺴﺎﺏ ﻤﻌﺎﻤﻝ

ﺍﻻﺭﺘﺒﺎﻁ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻘﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (4ﻴﻭﻀﺢ ﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ﻟﻸﺩﺍﺓ.
ﻁﺭﻴﻘﺔ ﺘﺼﺤﻴﺢ ﺍﻷﺩﺍﺓ :

ُﺤ ّﺩﺩﺕ ﺍﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻭﻓﻕ ﻤﻘﻴﺎﺱ ﻟﻴﻜﺭﺕ ﺫﻭ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺞ ﺍﻟﺨﻤﺎﺴﻲ ﻋﻠﻰ

ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ :ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ) (5ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻟﻬﺎ) (4ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻤﺤﺎﻴﺩ ﻭﻟﻬﺎ )(3
ﺩﺭﺠﺎﺕ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﻭﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺘﺎﻥ ،ﻏﻴﺭ ﻤﻭﺍﻓﻕ ﺒﺸﺩﺓ ﻭﻟﻬﺎ ﺩﺭﺠﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ.

ﻭﻷﻏﺭﺍﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﺘﻡ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:

ﺃ  .ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺒﺩﺍﺌﻝ ) ،(5ﻭﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ ﻟﻠﺒﺩﺍﺌﻝ ) (1ﻭﺒﻁﺭﺡ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﺩ ﺍﻷﺩﻨﻰ

ﻴﺴﺎﻭﻱ ) (4ﻭﻤﻥ ﺜﻡ ﻗﺴﻤﺔ ﺍﻟﻔﺭﻕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﺩﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘﻭﻴﺎﺕ ﻭﻫﻜﺫﺍ ﺘﺼﺒﺢ ﺍﻷﻭﺯﺍﻥ ﻋﻠﻰ
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ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:

 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ) (3.68-5.00ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺭﺘﻔﻊ.

 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ) (2.34-3.67ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﺘﻭﺴﻁ.

 ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﺭﺍﻭﺡ ﻤﺘﻭﺴﻁﻬﺎ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﺒﻴﻥ ) (1.00-2.33ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻨﺨﻔﺽ.

ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻷﻭﻝ :ﻤﺎ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭﻫﻡ؟

ﻟﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ُﺤ ِﺴ َﺒ ْﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻹﺠﺎﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻴﺱ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ،ﺤﻴﺙ ُﺭﺘّ َﺒ ْﺕ

ﻀ ْﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ
ﻫﺫﻩ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺤﺴﺏ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﻜﻤﺎ ُﻋ ِﺭ َ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺜﻡ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜﻝ ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻭﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (5ﻴﺒﻴﻥ ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺍﻷﺩﺍﺓ ،ﻭﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ.

ﻴﻅﻬﺭ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (5ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ

ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺩﺍﺓ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ

ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ) (3.35ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.33ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺒﻌﺎﺩ
ﺍﻷﺩﺍﺓ ﻜﻝ ﻋﻠﻰ ﺤﺩﺓ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﺠﺎﺀ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ

)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.39ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) (0.36ﻭﺠﺎﺀ
ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.36ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.39ﺃﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ
ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻓﻘﺩ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻭﺍﻷﺨﻴﺭ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.32ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ
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ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ).(0.43

ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻭﺩﻭﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ

ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺃﻜﺩﺘﻪ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺼﻭﺍﻟﺤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤﺭﻱ) (2011ﺍﻟﺘﻲ ﻫﺩﻓﺕ ﺍﻟﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ
ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺃﺒﺭﺯ ﺍﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺇﺸﺒﺎﻋﻬﺎ

ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻫﻭ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﻤﺎ
ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺠﺎﻝ ﻭﺃﺜﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻭﺘﺩﻨﻲ

ﺘﺤﺼﻴﻠﻬﻡ.

ﻜﻤﺎ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﻜﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻵﺘﻴﺔ :ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺤﻤﺎﺩ ﻭﻟﺼﺎﻭﻱ) ،(2001ﻤﻨﺴﻲ) ،(2004ﺤﺴﺎﻴﻨﺔ ﻭﻗﺎﺴﻡ) ،(2006ﺍﻟﺒﺴﻴﻭﻨﻲ)،(2006

ﻋﺜﻤﺎﻥ)،(2006

ﻁﻼﻓﺤﺔ

)،(2006

ﻤﺤﻤﻭﺩ

ﻭﺼﺒﺢ)،(2010

ﻓﻭﺭﺴﻴﺙ)،(2008

ﺒﻭﺠﺭﻭ) .(1998ﺤﻴﺙ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ

ﻻ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ)ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ( ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﺃﻭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ
ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺘﺘﻌﻠﻕ ﺃﻭ ً
ﻭﻁﺭﺍﺌﻕ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺱ ،ﺃﻭ ﻋﺩﻡ ﻜﻔﺎﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﺒﺭﺍﺕ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻨﻘﺹ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ،
ﻭﺍﻟﺨﻁﻁ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻭﻅﺭﻭﻓﻬﺎ ،ﻭﺁﻟﻴﺔ ﺘﻘﻴﻴﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻨﺤﻬﻡ
ﺍﻟﺩﺭﺠﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﻭﻻ ﻨﻨﺴﻰ ﺃﻥ ﺇﻋﺩﺍﺩ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﺍﻟﻬﻴﺌﺔ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺴﻴﺔ ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻬﺎﺭﺍﺘﻬﻡ ،ﻟﻪ ﺃﻋﻅﻡ

ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺭﻓﻊ ﺴﻭﻴﺔ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻭﺘﻘﺩﻤﻪ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻨﻬﺠﺕ ﺍﻟﻌﺩﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺴﻴﺎﺴﺔ ﺍﻟﺘﻐﻠﺏ ﻋﻠﻰ
ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﻤﺭﺍﻜﺯ ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺭﻜﺯ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻨﺎﻫﺞ،
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻹﻟﻜﺘﺭﻭﻨﻲ ،ﻭﺍﻟﺘﻁﻭﻴﺭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻱ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ،ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ  ،ﻋﺜﻤﺎﻥ) (2006ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺀ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﻴﺭﻱ) (2005ﺤﻴﺙ ﺘﻡ ﺍﻟﺴﻴﻁﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻋﺩﺍﺩ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺒﻌﺩ ﻤﺘﺎﺒﻌﺘﻬﻡ ﻭﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻠﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ

ﻭﻤﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ) (2002ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻝ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ
ﺃﻜﺜﺭ ﺘﺄﺜﻴﺭﴽ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻼﺏ ﻭﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ،
ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻌﻜﺎﻴﺸﻲ ﻭﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ) ،(2006ﻓﻘﺩ
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ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻭﻟﻰ ﻋﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺘﻲ ﺍﻵﺩﺍﺏ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ﻫﻲ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ،ﺘﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻓﺎﻷﺴﺭﻴﺔ ،ﻓﺎﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺍﻷﻤﻨﻴﺔ .ﺃﻤﺎ

ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺒﻭ ﺨﻭﺨﺔ ) ،(2006ﻓﻘﺩ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ،ﺇﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﺼﺩﻗﺎﺀ ،ﻭﺴﻭﺀ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ) (2009ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﻌﺜﺭ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ

ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻓﻲ ﻤﺩﻴﻨﺔ ﻨﺎﺒﻠﺱ ،ﺤﻴﺙ ﺘﻭﺼﻠﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻫﻡ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ
ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﺠﺩﴽ ﺘﻠﻴﻬﺎ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺃﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﺒﺩﺭﺠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ ،ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ

ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﻴﻤﺸﺭﺴﺕ ﻭﺁﺨﺭﻴﻥ ) (2008ﻓﻲ ﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﺤﺴﺏ ﺩﺭﺠﺔ ﺘﺄﺜﻴﺭﻫﺎ
ﻜﻤﺎ ﻴﻠﻲ :ﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ،ﻓﺎﻟﺴﻜﻥ ﺍﻟﺩﺍﺨﻠﻲ ﻭﺍﻟﺒﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻷﻫﻝ ،ﻓﺎﻟﺭﺴﻭﻡ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺩﻭﺍﻡ ﻜﺎﻤﻝ ،ﻓﺎﻨﺨﻔﺎﺽ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﴽ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ.

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻟﻴﺭﻭ) (2010ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﻋﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﻬﺩ

ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﻭﺍﻹﻨﻔﺎﻕ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻭ ﺘﺤﺴﻴﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ
ﺇﻟﻰ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻋﺎﻤﻝ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺩﺭﺴﻪ ﻭﻤﺩﻯ ﻤﺴﺎﻫﻤﺘﻪ ﻓﻲ ﺘﻜﻴﻔﻪ ﺩﺍﺨﻝ

ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ.

ﻭﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺜﺎﻤﺒﺴﻭﻥ ﻭﻭﺍﺭﻴﻥ ﻭﻜﺎﺭﺘﺭ) (2004ﺍﻟﺘﻲ ﺩﺭﺴﺕ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ

ﻋﻠﻰ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻬﺔ ﻨﻅﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ،ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﺔ ﻋﻥ ﺘﺩﻨﻲ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺩﺭﺍﺴﺘﻬﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ .ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺩﻭﺭ ﺃﻭﻟﻴﺎﺀ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻲ

ﺭﻓﻊ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺘﺤﺼﻴﻝ ﺃﺒﻨﺎﺌﻬﻡ .ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻨﺒﻬﺎﻥ ﻭﺍﻟﺯﻏﻭﻝ ﻭﻫﺎﺭﻭﻝ)(2001
ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺸﻔﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋﻝ ﺒﻴﻥ ﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻷﻤﻬﺎﺕ ﻭﺍﻵﺒﺎﺀ ،ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻤﻌﺩﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ

ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻤﺅﺘﺔ.

ﺃﻤﺎ ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﻘﺭﺍﺕ ﻜﻝ

ﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺤﻭ ﺍﻵﺘﻲ:

 -1ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ )ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ(:
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ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (6ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ
ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.

ﻴﺘﺒﻴﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (6ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ) (3ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﻓﻲ

ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (11ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ
ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (4ﻀﻌﻑ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻗﺒﻝ

ﺍﻻﻟﺘﺤﺎﻕ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ" ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ

) (4.09ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.96ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (14ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ
ﺍﻤﺘﺤﺎﻥ ﻓﻲ ﻴﻭﻡ ﻭﺍﺤﺩ" ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.99ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.95ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ
)" (3ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻱ" ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ
ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ .ﺃﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ

ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (10ﺍﻓﺘﻘﺎﺭ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻟﻠﻜﺘﺏ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺴﺎﻋﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ

ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.75ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ
ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.89ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (12ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺨﺩﻤﺎﺕ )ﻤﻁﺎﻋﻡ ،ﺃﻤﺎﻜﻥ ﺍﺴﺘﺭﺍﺤﺔ ،ﻋﻴﺎﺩﺓ،"(...
ﻭﺤﻠّﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.84ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ).(1.06

ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﻸﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺒﺎﻟﻐﺔ ﻟﻠﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻭﺍﻀﺢ ﺒﻴﻥ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ،ﻭﺍﺨﺘﻼﻓﻬﺎ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻟﻌﺏﺀ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻠﻐﺔ

ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻭﺇﺘﻘﺎﻨﻬﺎ ﺨﻼﻝ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻨﻭﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ
ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺘﻌﺩﺩ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻨﻔﺴﻪ ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﻀﻐﻁ

ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﻴﻘﻠﻝ ﺘﺭﻜﻴﺯﻫﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻭﻴﺸﺘﺕ ﺍﻨﺘﺒﺎﻫﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻨﺎﺕ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻻ

ﻴﺤﻘﻘﻭﻥ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺼﺒﻭﻥ ﺇﻟﻴﻪ ،ﻭﻜﻤﺎ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻭﻗﺕ ،ﻭﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻓﻬﻨﺎﻙ
ﺍﺭﺘﺒﺎﻁ ﻭﺜﻴﻕ ﺒﻴﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﻓﻲ ﻤﺠﺎﻻﺕ ﻤﺨﺘﻠﻔﺔ.
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 -2ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ:

ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (7ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ

ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.

ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (7ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺘﺩﻝ
ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (15ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (3ﻗﻠﺔ ﺍﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ
ﺃﻭﻗﺎﺕ ﺍﻟﻔﺭﺍﻍ" ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ

ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.78ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.98ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (10ﺼﻌﻭﺒﺔ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ" ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.76ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ )(0.98
ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (6ﻀﻌﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ" ﺍﻟﺘﻲ
ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.56ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ

ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(0.91ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (4ﻀﻌﻑ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺒﺎﻟﻨﻔﺱ" ﻭﺤﻠّﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﺨﻴﺭ

ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.85ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ).(0.98

ﻼ
ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ،ﻓﺎﻟﺘﻼﻤﻴﺫ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﻤﻜﺘﺭﺜﻴﻥ ﻓﻌ ً

ﺒﺎﺴﺘﺜﻤﺎﺭ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺨﺎﺼﺔ ،ﻭﺃﻥ ﻤﻌﻅﻤﻬﻡ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﻀﻊ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻤﻤﻴﺯ ،ﻓﻬﻡ ﻴﺩﺭﺴﻭﻥ ﻓﻲ
ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ ﻭﻤﻌﺭﻭﻓﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻠﻬﻡ ﻴﺘﺠﻨﺒﻭﻥ ﻀﻐﻭﻁﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ،ﻓﻼ ﻴﻌﻁﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ
ﺤﻘﻬﺎ ﻏﻴﺭ ﻤﺒﺎﻟﻴﻥ ﺒﺎﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻓﻬﻡ

ﻴﺴﻘﻁﻭﻥ ﺘﻌﺜﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﻋﺩﻡ ﺤﺼﻭﻟﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺎﺕ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺇﻟﻰ ﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ
ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻭﻋﺩﻡ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻅﻴﻡ ﻭﻗﺕ ﻓﺭﺍﻏﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﻐﻼﻟﻪ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺫﻱ ﻗﺩ

ﻴﺤﺴﻥ ﻗﺩﺭﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻴﻌﺎﺏ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ،ﻭﺩﺭﺠﺎﺘﻬﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﻤﻤﺎ ﻴﺠﻌﻝ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺃﻓﻀﻝ.
ّ
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 -3ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ:

ﻴﺒﻴﻥ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (8ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﻴﺎﺭﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒُﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ

ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ.

ﺘﺒﻴّﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (8ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ

ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺒﻴﻥ
ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻊ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﺤﻴﺙ ﻜﺎﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻓﻘﺭﺓ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻓﻘﻁ ﺘﺩﻝ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ

ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻤﺭﺘﻔﻊ ،ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﻜﺎﻨﺕ ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﻭﻋﺩﺩﻫﺎ ) (17ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ،ﻭﻗﺩ

ﻜﺎﻨﺕ ﺃﻫﻡ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (11ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ"

ﻭﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﻭﻝ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ

) (3.69ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ) ،(1.11ﻴﻠﻴﻬﺎ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (15ﺍﻟﺒﺫﺥ ﻭﺍﻟﺘﺭﻑ
ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﺍﻷﺴﺭ ﻴﻘﻠﻝ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ" ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.63ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
) (1.03ﻭﺒﺩﺭﺠﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻤﺘﻭﺴﻁﺔ ،ﺃﻤﺎ ﺃﻗﻝ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ

ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ﻓﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻭﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (6ﺍﻟﻘﺴﻭﺓ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻤﻠﺔ ﺍﻷﺒﻨﺎﺀ" ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ

ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺩﺭﺠﺔ ﺍﻷﻫﻤﻴﺔ ،ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.73ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ
) ،(0.95ﻴﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻔﻘﺭﺓ )" (5ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻟﻸﺴﺭﺓ" ﻭﺤﻠّﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺘﻴﺏ ﻗﺒﻝ ﺍﻷﺨﻴﺭ

ﺒﻤﺘﻭﺴﻁ ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (2.76ﻭﺍﻨﺤﺭﺍﻑ ﻤﻌﻴﺎﺭﻱ ).(1.07

ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ﺇﺫ ﺃﻥ ﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘُ َّﻌ ّﺩ ﻤﺸﻜﻠﺔ
ﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﻟﻡ ﻴﺤﺎﻟﻔﻬﻡ ﺍﻟﺤﻅ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﻓﻬﻡ ﻗﺩ
ﻴﻨﺤﺩﺭﻭﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﺭ ﺫﻭﻱ ﺩﺨﻝ ﻤﺤﺩﻭﺩ ﻟﻜﻥ ﻴﻔﻀﻠﻭﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﻤﻤﻴﺯﺓ

ﻭﻤﺭﻤﻭﻗﺔ ﻭﺫﺍﺕ ﺴﻤﻌﺔ ﻭﻜﻔﺎﺀﺓ ﻋﻠﻤﻴﺔ ﻤﺸﻬﻭﺩ ﻟﻬﺎ ،ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺼﺎﺭﻴﻑ ﺇﻀﺎﻓﻴﺔ،

ﻓﻀﻼ ﻋﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻗﺴﺎﻁ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ،ﻓﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﻏﻴﺭ ﻤﺴﺘﻘﺭﻴﻥ ﺍﻨﻔﻌﺎﻟﻴﴼ ،ﻭﻋﻼﻗﺎﺘﻬﻡ
ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻀﻁﺭﺒﺔ ﻤﻤﺎ ﻴﺅﺜﺭ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺃﺩﺍﺌﻬﻡ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﻴﺘﺴﺒﺏ ﻓﻲ ﺘﻌﺜﺭﻫﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ
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ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a = 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ؟
ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ

ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺘﺒﻌﴼ ﻟﺠﻨﺴﻬﻡ )ﺫﻜﺭ ،ﺃﻨﺜﻰ( ،ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺭﺍﺝ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ

ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺘﻡ ﺍﺴﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ Independent Sam-

 ، ples t-testﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ).(9

ﺘﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (9ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ

ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ ﺇﺠﺭﺍﺀ

ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ )ﺫﻜﺭ،

ﺃﻨﺜﻰ( ،ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ
ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺒﻠﻐﺕ ﻗﻴﻤﺔ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ) (2.552ﻭﻫﺫﻩ

ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) ،(a= 0.05ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ
ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺒﺎﺕ )ﺍﻹﻨﺎﺙ( ﺇﺫ ﺒﻠﻎ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻥ

ﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﻌﺩ ) (3.50ﻭﻫﻭ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻲ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻼﺏ )ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ( ﻭﺍﻟﺒﺎﻟﻎ
) .(3.31ﺒﻤﻌﻨﻰ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﻁﺔ ﺒﺎﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﺫﻜﻭﺭ .ﺘﻔﺴﺭ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺘﺎﻥ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ

ﺘﺄﺜﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ﺒﺎﻟﻅﺭﻭﻑ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺍﻹﻨﺎﺙ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻀﻭﺤﴼ
ﻓﻬﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﺤﺴﴼ ﻭﺘﺄﺜﺭﴽ ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻜﻭﺭ ،ﻭﻟﺩﻴﻬﻥ ﺍﻫﺘﻤﺎﻤﺎﺕ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺭﻏﺒﺎﺕ ﺘﺤﻭﻝ ﺩﻭﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ

ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺘﻁﻠﻌﻥ ﺇﻟﻴﻪ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ)(2001

ﻭﻴﻤﺸﺭﺴﺕ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ) (2008ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺨﺘﻠﻔﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺴﺎﺒﻘﺔ ﺃﺨﺭﻯ

ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ

ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ) (2002ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ) (2009ﻭﻁﻼﻓﺤﺔ ) (2006ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻋﺩﻡ ﻭﺠﻭﺩ
ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﺠﻨﺱ .

ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ
ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a= 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ؟
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ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ

ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ
ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ )ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ(ْ ،
ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻜﻤﺎ ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺩﻡ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ Independent
 ، Samples t-testﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ).(10

ﺘﺸﻴﺭ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (10ﺇﻟﻰ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ

ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ ،ﻭﻗﺩ ﺘﻡ

ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ
)ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ،ﻋﻠﻤﻴﺔ( ،ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻱ )ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ

ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻗﻴﻡ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ) (-2.223ﻭ ) (-2.029ﻭﻫﺫﻩ
ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) ،(a= 0.05ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ
ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ

ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ
ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻱ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ،ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ )ﺍﻟﻜﻠﻲ( ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ

ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻨﻭﻉ ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ،ﻭﺘﻔﺴﺭ ﺒﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻭﺘﺭﻜﻴﺯ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻨﻅﺭﴽ ﻟﺼﻌﻭﺒﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ،ﻭﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﺨﺼﻴﺹ

ﺍﻟﻤﺯﻴﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﻟﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﻜﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ)(2002

ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻴﺎﺴﻴﻥ) (2009ﻭﻁﻼﻓﺤﺔ ) (2006ﺤﻴﺙ ﺒﻴﻨﺕ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺍﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻓﻲ
ﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺒﻌﴼ ﻻﺨﺘﻼﻑ ﻨﻭﻉ

ﺍﻟﻜﻠﻴﺔ)ﻋﻠﻤﻴﺔ ،ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ(.
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ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﺴﺅﺍﻝ ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ :ﻫﻝ ﺘﻭﺠﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺫﺍﺕ ﺩﻻﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨﺩ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) (a = 0.05ﻓﻲ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺘﻌﺯﻯ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ؟

ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ،ﺘﺒﻌﴼ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ(،

ﺍﺴﺘُ ْﺨ ِﺩﻡ
ﺍﺴﺘُ ْﺨﺭﺠﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻭﺍﻻﻨﺤﺭﺍﻓﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺃﺒﻌﺎﺩ ﺃﺩﺍﺓ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺜﻼﺜﺔ ،ﻜﻤﺎ ْ
ْ
ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  ، Independent Samples t-testﻭﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ

ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ).(11

ﺘﺒﻴّﻥ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ) (11ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﻅﺎﻫﺭﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ
ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻌﻴﻨﺔ ﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ،
ﻭﻗﺩ ﺃُ ْﺠ ِﺭ َﻱ ﺍﺨﺘﺒﺎﺭ "ﺕ" ﻟﻠﻌﻴﻨﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﻠﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺩﻻﻟﺔ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭ
ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ )ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ( ،ﺤﻴﺙ ﺃﻅﻬﺭﺕ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺃﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻔﺭﻭﻕ
ﻜﺎﻨﺕ ﺩﺍﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺩﻱ )ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ،
ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ( ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺒﻌﺎﺩ ﻤﺠﺘﻤﻌﺔ ،ﺤﻴﺙ

ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﻗﻴﻡ "ﺕ" ﺍﻟﻤﺤﺴﻭﺒﺔ ﻟﻬﺎ ﺒﻴﻥ ) (2.296ﻭ ) (3.083ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﻋﻨﺩ

ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ) ،(a = 0.05ﻭﺒﺎﻟﻨﻅﺭ ﻟﻠﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺩﻭﻝ ﺍﻟﺴﺎﺒﻕ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﺩﻻﻟﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻟﺼﺎﻟﺢ
ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ ﺠﺎﻤﻌﺔ( ،ﺇﺫ ﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﺘﻭﺴﻁﺎﺕ ﺍﻟﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻟﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺘﻬﻡ ﺃﻋﻠﻰ
ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﻓﺌﺔ )ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﺨﻴﺭﺓ( .ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺘﻌﻨﻲ ﺃﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺩﻱ

ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻅﺭﻭﻑ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻭﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺍﻷﺴﺭﻴﺔ ﻭﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻴﺔ ،ﻭﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺒﺸﻜﻝ ﻋﺎﻡ )ﺍﻟﻜﻠﻲ( ﺘﺯﺩﺍﺩ ﻟﺩﻯ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻓﻲ ﺃﻭﻝ ﺴﻨﺘﻴﻥ
ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺯﻤﻼﺌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻼﺤﻘﺔ .ﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺘﺘﺴﺎﻭﻯ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻌﺩ

ﺍﻟﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﻤﺠﺎﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻤﻨﻁﻘﻴﺔ ،ﻭﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺍﻟﻭﻀﻊ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺭ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﻓﻲ ﺴﻨﻭﺍﺕ
ﺩﺭﺍﺴﺘﻪ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﺩﺍﺭﺱ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ،ﻭﺒﻌﺩ

ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻋﻥ ﺫﻭﻴﻪ ﻭﺃﻗﺭﺍﻨﻪ ﻤﻥ ﺠﻬﺔ ﺃﺨﺭﻯ ،ﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ ﺇﻟﻰ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﺫﺍﺘﻴﺔ

152

ﻭﺍﻟﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻀﺢ ﻓﻲ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﻌﻤﺭﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻠﻝ
ﻤﻥ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺭﻀﺎ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺒﺘﺩﺌﻴﻥ ﻋﻥ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻤﻪ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﻥ ﺨﺩﻤﺎﺕ ﻭﺸﻌﻭﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻅﻠﻡ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻐﻼﻝ ﺴﻭﺍﺀ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﺍﻹﺩﺍﺭﻴﻴﻥ ﺃﻭ ﻤﻥ ﻗﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺒﺎﺯﺩﻴﺎﺩ ﺍﻟﺨﺒﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ

ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺭ ﺘﺘﻀﺢ ﻟﺩﻴﻬﻡ ﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻘﺎﺌﻕ ،ﻭﻴﺼﺒﺤﻭﻥ ﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻜﻴﻑ ﻤﻊ ﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺕ
ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻗﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺴﺘﻐﻼﻝ ﻭﻗﺘﻬﻡ ﻭﺘﻨﻅﻴﻤﻪ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ.

ﻭﻗﺩ ﺍﺘﻔﻘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻤﻊ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺒﻘﺔ :ﺤﻤﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ)(2001

ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻭﻀﺤﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ ﺃﻥ ﻋﺩﺩ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ ﻴﺯﺩﺍﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻨﻅﺭﺍ

ﻟﻌﺩﻡ ﺨﺒﺭﺘﻬﻡ ﺒﺎﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﻜﻤﺎ ﺃﻨﻬﻡ ﺃﻜﺜﺭ ﺍﻟﻁﻼﺏ ﺘﺄﺜﺭﺍ ﺒﺎﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ
ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،ﻜﻤﺎ ﻻﺤﻅﺕ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻜﻭﻯ ﺘﻘﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻨﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺏ

ﺍﻟﻁﻼﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻬﺎﺌﻴﺔ ﻨﻅﺭﺍ ﻟﺘﻜﻴﻔﻬﻡ ﺒﺎﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻭﻤﺘﻁﻠﺒﺎﺘﻬﺎ .ﻭﺍﺘﻔﻘﺕ ﻤﻊ ﺩﺭﺍﺴﺔ

ﻜﻝ ﻤﻥ :ﻋﺜﻤﺎﻥ) (2006ﻭﻴﻤﺸﺭﺴﺕ ﻭﺯﻤﻼﺌﻪ) ،(2008ﺒﻴﺭﻱ) .(2005ﺍﻟﺘﻲ ﺒﻴﻨﺕ ﻨﺘﺎﺌﺠﻬﺎ
ﻋﻥ ﻭﺠﻭﺩ ﻓﺭﻭﻕ ﺩﺍﻟﺔ ﺇﺤﺼﺎﺌﻴﴼ ﺘﻌﻭﺩ ﻟﻤﺘﻐﻴﺭ ﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

ﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﻭﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ:

ﺃﻭ ًﻻ :ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ

 .1ﺍﺒﺘﻜﺎﺭ ﺃﺴﺎﻟﻴﺏ ﺠﺎﺫﺒﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﺃﻫﻤﻴﺔ ﺃﻥ ﺘﺘﻡ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻭﺍﻹﺭﺸﺎﺩ
ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﺒﺎﻟﻁﺭﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺘﻔﻕ ﻤﻊ ﺭﻏﺒﺎﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﻤﻴﻭﻟﻬﻡ ﻭﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ.

 .2ﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﺘﻨﻤﻴﺔ ﺘﻭﺍﻓﻘﻬﻡ ﺍﻟﻨﻔﺴﻲ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ.

 .3ﺘﻘﺩﻴﻡ ﺍﻻﺴﺘﺸﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻟﻁﻼﺏ ﻭﻁﺎﻟﺒﺎﺕ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

 .4ﺘﺯﻭﻴﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻴﺔ ﻭﺇﻜﺴﺎﺒﻬﻡ ﺍﻟﻤﻬﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ
ﺘﺴﺎﻋﺩﻫﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﻭﺍﻟﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.

 .5ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺇﺭﺸﺎﺩ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﺜﺭﻴﻥ ﺩﺭﺍﺴﻴﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺩﻡ
ﻓﻲ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺤﻤﺎﻴﺘﻬﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻔﺸﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻭﺍﻟﺘﺴﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.

 .6ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﻭﺍﻷﺯﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻌﺭﻀﻭﻥ ﻟﻬﺎ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺘﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺘﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻐﻠﺏ
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺎﻴﺵ ﻤﻌﻬﺎ.
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 .7ﺘﻭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺎﻟﻘﻀﺎﻴﺎ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺸﺒﺎﺏ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ.

 .8ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺘﻨﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﻨﺠﺎﺯﻴﺔ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ ﻤﻥ ﺨﻼﻝ ﺍﻟﺘﺩﺭﻴﺏ ﻭﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﺯﻝ

ﻭﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.

 .9ﺘﻨﻤﻴﺔ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺒﺼﻔﺔ ﻋﺎﻤﺔ ﻭﻻﺴﻴﻤﺎ ﺍﻟﻌﻨﺎﺼﺭ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ.

 .10ﺃﻥ ﻴﺩﺭﺱ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻠﺒﻲ ﻤﻴﻭﻟﻪ ﻭﺍﺤﺘﻴﺎﺠﺎﺘﻪ ،ﻟﻴﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻟﺘﻔﻭﻕ
ﻭﺍﻟﻨﺠﺎﺡ ﺍﻟﻤﻁﻠﻭﺒﻴﻥ.

 .11ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻹﻨﺠﻠﻴﺯﻴﺔ ﻗﺒﻝ ﺩﺨﻭﻝ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺤﻴﺙ ﺘُ َﻌ ّﺩ ﻀﺭﻭﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﻌﻅﻡ
ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﺎﺕ.

 .12ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺤﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﺔ ،ﺤﻴﺙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﻟﻠﻤﺘﺎﺒﻌﺔ
ﺍﻟﻴﻭﻤﻴﺔ ﻟﻠﺩﺭﻭﺱ ﺤﺘﻰ ﻻ ﺘﺘﺭﺍﻜﻡ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺎﻟﻤﻘﺭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺨﺼﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻤﻘﺔ.

 .13ﺇﻥ ﺍﻟﻨﻅﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺩ ﻓﻲ ﺘﻭﺯﻴﻊ ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﻴُ َﻌ ّﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ
ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤﺩ ﺩﺭﺠﺎﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻤﺔ ﺍﻻﻤﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﻨﺼﻔﻲ ،ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﻜﺒﻴﺭﺓ،
ﻴﻨﻌﺩﻡ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﺒﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ُﻤ ّﺩﺓ ﺍﻟﻔﺼﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ،ﻭﺍﻨﻀﺒﺎﻁﻪ ﻭﺍﻟﺘﺯﺍﻤﻪ ﺒﺤﻀﻭﺭ
ﺍﻟﻤﺤﺎﻀﺭﺍﺕ ،ﻟﺫﻟﻙ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺤﺎﻭﻝ ﺘﺨﻁﻲ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺩﺭ ﻗﺩﺭﺍﺕ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺒﺎﺴﺘﺨﺩﺍﻡ
ﻨﻅﺎﻡ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻨﺘﻤﻜﻥ ﻤﻥ ﺘﻘﺩﻴﺭ ﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻤﺒﺫﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ.
ﺜﺎﻨﻴﴼ :ﺍﻟﻤﻘﺘﺭﺤﺎﺕ

 .1ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﻌﺭﻓﺔ ﺃﺜﺭ ﻤﺘﻐﻴﺭﺍﺕ ﺠﺩﻴﺩﺓ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺒﺤﺜﺘﻬﺎ

ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ .

 .2ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻟﻠﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻻﺴﺘﺭﺍﺘﻴﺠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﻟﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ
ﺍﻟﻤﺴﺒﺒﺔ ﻟﻠﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

ﻼ ﻋﻠﻰ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻤﺎﻥ ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ
 .3ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺩﻭﺭﻴﺔ ﺘﺘﺎﺒﻌﻴﺔ ﻤﺴﺘﻘﺒ ً
ﺜﺒﺎﺕ ﺃﻭ ﺘﻐﻴﺭ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ.

 .4ﺇﺠﺭﺍﺀ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﻤﻤﺎﺜﻠﺔ ﻓﻲ ﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺃﺨﺭﻯ ﺨﺎﺼﺔ ﻭﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ﻟﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ
ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ.

154

( 1)

%73.7

98

%26.3

35

%100

133

%42.1

56

%57.9

77

%100

133

%51.1

68

%48.9

65

%100

133

155

( 2)
"

"

(

)

0.609

0.869

31

0.716

0.873

15

0.523

0.872

1

0.582

0.870

32

0.425

0.884

16

0.677

0.865

2

0.702

0.874

33

0.551

0.879

17

0.527

0.875

3

0.679

0.866

34

0.597

0.877

18

0.762

0.859

4

0.621

0.868

35

0.454

0.883

19

0.661

0.866

5

0.753

0.862

36

0.689

0.873

20

0.585

0.874

6

0.429

0.876

37

0.763

0.869

21

0.541

0.872

7

0.561

0.871

38

0.735

0.871

22

0.758

0.853

8

0.631

0.868

39

0.664

0.874

23

0.5 77

0.870

9

0.551

0.871

40

0.642

0.875

24

0.495

0.874

10

0.561

0.871

41

0.693

0.873

25

0.564

0.870

11

0.494

0.874

42

0.506

0.882

26

0.634

0.867

12

0.690

0.866

43

0.446

0.884

27

0.721

0.856

13

0.541

0.871

44

0.626

0.876

28

0.743

0.862

14

0.400

0.877

45

0.580

0.868

29

0.632

0.868

46

0.592

0.878

30

0.539

0.872

47

0.422

0.882

48

156

( 3)

)
(

(

)

0.8
72

* 0.777

* 0.781

-

*

(

0.9
08

* 0.880

-

-

-

-

-

*
0.9
19
*
.( 0.01 )

*

( 4)

0.849

(

)

0.822
0.854
0.872

(
.

157

)

)

( 5)

1

0.36

3.39

1
(

)

2

0.39

3.36

2

3

0.43

3.32

3

0.33

3.35

158

(

)

( 6)

12

0.89

2.93

8

0.86

3.43

3

0.93

3.78

.

.1
.

.2
.3
.

1

0.96

.4

4.09
.

11

1.02

3.00

.5
.

6

0.97

3.53

.6
.

4

0.96

.7

3.65
.

7

0.98

3.48

4

0.94

3.65

14

0.89

2.75

.

.8
.

.9
. 10
.

9

0.90

3.17

. 11
.

13

1.06

2.84

)

. 12

(...
10

0.94

. 13

3.10
....

2

0.95

3.99

.

159

. 14

( 7)

4

0.97

3.62

4

1.04

3.62

1

0.98

3.78

15

0.93

2.85

12

1.04

3.14

16

0.91

2.56

9

0.97

3.43

6

0.88

3.59

.

.1

.

.2
.

.3
.

.4

.

.5
.

.6

.

.7
.8
.

3

1.02

3.66

2

0.98

3.76

11

1.06

3.23

8

1.00

3.46

7

1.04

3.50

10

1.02

3.42

13

1.10

3.13

.

.9

.

. 10
.

. 11
.

. 12
.

. 13

.

. 14
. 15
.

14

1.09

3.05

.

160

. 16

( 8)

9

0.96

3.42

.

.1

15

1.04

2.98

16

1.06

2.87

10

1.00

3.40

17

1.07

2.76

18

0.95

2.73

14

1.03

3.17

.

.7

12

1.06

3.32

.

.8

13

0.98

3.19

11

0.97

3.39

.

. 10

1

1.11

3.69

.

. 11

4

1.07

3.60

3

1.08

3.61

5

0.86

3.56

2

1.03

3.63

.

.2

.

.3
.

.4

.

.5
.

.6

.

.9

.

. 12

.

. 13
.

. 14
. 15
.

5

1.01

3.56

8

0.89

3.44

7

0.84

3.51

.

. 16
.

. 17
. 18
.

161

( 9)
" "

0.259
* 0.012

0.922

0.158

131
131

131

131

1.134 2.552 -

0.098 -

1.419 -

0.37

3.36

98

0.34

3.44

35

0.38

3.31

98

0.40

3.50

35

0.40

3.32

98

0.50

3.33

35

0.32

3.33

98

0.34

3.42

35

*

162

(

)

( 10 )
" "
.

* 0.035

0.534

* 0.028

* 0.044

131

131

131

131

-

0.38

3.31

56

2.125

0.35

3.44

77

-

0.39

3.34

56

0.623

0.40

3.38

77

-

0.43

3.23

56

2.223

0.41

3.39

77

-

0.34

3.29

56

2.029

0.31

3.40

77

*

163

(

)

( 11 )
" "

0.30

13

-

0.35

3.35

68

0

1

1.040

0.38

3.42

65

0.00

13

2.920

0.41

3.46

68

*4

1

0.35

3.26

65

0.00

13

0.42

3.43

68

*2

1

0.41

3.21

65

0.02

13

*3

1

3.083

2.296

0.32

3.42

68

0.32

3.29

65
*

164

(

)

ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ
ﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺒﺎﻟﻠﻐﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ:
 ﺃﺒﻭﺨﻭﺨﺔ ،ﺠﺒﺭ .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺭﺍﺀ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ.2006 .
 ﺍﻷﺴﺘﺎﺫ ،ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺤﺴﻥ؛ ﻭﺼﺒﺢ ،ﺃﻴﻤﻥ .ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻭﺃﺴﺒﺎﺒﻪ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻗﺼﻰ ﻭﺩﻭﺭ ﺘﻜﻨﻭﻟﻭﺠﻴﺎﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﻭﺍﻻﺘﺼﺎﻻﺕ ﻓﻲ ﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻪ ،ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ )ﺴﻠﺴﻠﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ( ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﺜﺎﻤﻥ
ﻋﺸﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ 39 -ﺹ.2010 .81
 ﺍﻟﺒﺴﻴﻭﻨﻲ ،ﻤﺤﻤﺩ .ﺩﻭﺭ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﻤﻨﺼﻭﺭﺓ ﻓﻲ ﺤﻝ ﻤﺸﻜﻠﺔ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻁﻼﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ.2006.
 ﺍﻟﺒﻠﻭﺸﻲ ،ﺨﺩﻴﺠﺔ ﻭﺴﻌﻴﺩﻱ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ "ﺍﻟﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﻁﻼﺏ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﻠﻤﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻴﺔ ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺘﻐﻴﺭﻱ ﺍﻟﺘﺨﺼﺹ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ" ،ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ  ،109ﺍﻟﺴﻨﺔ
.2008
 ﺍﻟﺘﻝ ،ﺴﻌﺩ .ﻤﺒﺎﺩﻯﺀ ﻭﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﺘﺤﺎﺩ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺩﻨﻴﺔ، .ﺹ.1979 .93 ﺤﺴﺎﻴﻨﺔ ،ﻤﺤﻤﺩ ﻭﻗﺎﺴﻡ ﻤﺤﻤﺩ .ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻴﺔ ﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻁﺎﻟﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ،ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ.2006.
 ﺤﻤﺎﺩﺓ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ؛ ﻭﺍﻟﺼﺎﻭﻱ ،ﻤﺤﻤﺩ .ﻟﻤﺎﺫﺍ ﻴﺘﻌﺜﺭ ﺍﻟﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻭﻴﺕ .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻡﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ.2010 .
 ﺍﻟﺸﻤﻴﻤﺭﻱ ،ﺃﺤﻤﺩ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ،ﻭﺍﻟﺩﺨﻴﻝ ﺍﷲ ،ﺨﺎﻟﺩ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ "ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﻭﻅﻴﻑ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻴﻴﻥ ﻓﻲﺍﻟﻘﻁﺎﻉ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺍﻟﺴﻌﻭﺩﻱ" ،ﻤﺠﻠﺔ ﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﺨﻠﻴﺞ ﻭﺍﻟﺠﺯﻴﺭﺓ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ،180ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﺘﺎﺴﻌﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ
)1423ﻫـ(.
 ﺼﻘﺭ ،ﻋﺒﺩ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ "ﻤﺸﻜﻼﺕ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ ﺍﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻜﻤﺎ ﻴﺭﺍﻫﺎ ﻁﻼﺏ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻁﻨﻁﺎ ،ﻤﺴﺘﻘﺒﻝ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ" ،ﻉ ،29ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ،ﺍﻟﻤﻜﺘﺏ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ ﺒﺎﻹﺴﻜﻨﺩﺭﻴﺔ ،ﺇﺒﺭﻴﻝ ).(2003
 ﻁﻼﻓﺤﺔ ،ﻓﺅﺍﺩ .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭﻴﻥ )ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺸﺨﻴﺼﻴﺔ ﻤﻴﺩﺍﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ ﻤﻥﻁﻠﺒﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤﺅﺘﺔ( .ﻤﺠﻠﺔ ﺠﺎﻤﻌﺔ ﺩﻤﺸﻕ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ  ،22ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ.2006 .
 ﺍﻟﻌﺎﺠﺯ ،ﻓﺅﺍﺩ ﻋﻠﻲ .ﺍﻟﻌﻭﺍﻤﻝ ﺍﻟﻤﺅﺜﺭﺓ ﻓﻲ ﺘﺩﻨﻲ ﺍﻟﻤﻌﺩﻻﺕ ﺍﻟﺘﺭﺍﻜﻤﻴﺔ ﻟﺩﻯ ﺒﻌﺽ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﻜﻠﻴﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻐﺯﺓ .ﻤﺠﻠﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺠﻠﺩ ﺍﻟﻌﺎﺸﺭ ،ﺍﻟﻌﺩﺩ ﺍﻷﻭﻝ ،ﺹ  1ﺹ .2002 .32
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 ﻋﺜﻤﺎﻥ ،ﻋﺒﻠﺔ  .ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ  :ﺘﺠﺭﺒﺔ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻷﻤﺭﻴﻜﻴﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻫﺭﺓ .ﺍﻟﻤﺅﺘﻤﺭﺍﻟﺴﺎﺒﻊ ﻭﺍﻟﻌﺸﺭﻭﻥ ﻟﻠﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ ،ﺠﺎﻤﻌﺔ
ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ.2006 .
 ﺍﻟﻌﻜﺎﻴﺸﻲ ،ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ؛ ﺒﺸﺭﻯ ﺃﺤﻤﺩ ﺠﺎﺴﻡ؛ ﻜﺎﻤﻝ ﻋﻠﻭﺍﻥ .ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻨﺨﻔﺎﺽ ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻝ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﻲ ﻟﺩﻯ ﻁﻠﺒﺔﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺭﺍﻕ ،ﻤﺅﺘﻤﺭ ﺍﻟﺘﻌﺜﺭ ﺍﻷﻜﺎﺩﻴﻤﻲ ﻟﻠﻁﺎﻟﺏ.(.ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﻥ( ﺘﻘﻴﻤﻪ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ
ﻟﻠﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﺒﻭﻝ ﻭﺍﻟﺘﺴﺠﻴﻝ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺒﺎﻟﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺭﺒﻴﺔ –ﺍﻟﺸﺎﺭﻗﺔ 27-30/3/2006
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